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Abstract
Specimens exposed in the polar regions were general ﬁbers （nylon 6, polyester, acryl, cotton, wool and 
silk） as clothing materials set on Syowa Station in the Antarctic from 2005 to 2006, which were carried back 
to our group by the staffs of Wintering Party of the 46th and 47th Japanese Antarctic Research Expedition. On 
the surface of ﬁbers exposed in the Antarctic were observed the disappearance of the skin parts and the oligo-
merization. It was conﬁrmed that more crystallization appeared on the exposed natural ﬁbers than the syn-
thetic ones from observation by scanning electron microscopy. Such recrystallization was estimated to be 
caused by rather the inﬂuence of water and low temperature than intense ultraviolet irradiation. The experi-
ment under the cold-setting conditions suggested that water at low temperature enhanced crystallization on 
surface of ﬁbers.













































850）を用い，照射 X 線源は Mg-K α線（8kV，
30mA），走査速度は 0.05eV/s にて行なった．
Table 1.  Characteristics of the ﬁbers.
Fiber Weave
Thickness Size of ﬁber （dtex） Fabric density （/cm）
（μm） Warp Weft Warp Weft
Nylon 6 100% Plain 125 62 92 59 41
Acryl 100% Plain 261 92 92 33 29
Polyester 100% Plain 100 62 93 31 37
Cotton 100% Plain 280 197 164 35 27
Wool 100% Plain 262 111 87 29 26
Silk 100% Plain 120 26 26 50 38
Fig.  1.  The ﬁbers set on Syowa Station area in the Antarctic.

























Fig. 3 及び Fig. 4 に示す．得られた各ピーク面積
から O1s/C1s 及び N1s/C1s を算出し Fig. 5 に示した．
Fig. 3（a）に示した綿の C1s のピークでは，曝露期
Table 2.  The experimental conditions for cool-setting.
Temperature（℃） RH（%） Installation location
① 25 100 under water in the black box 
② 6 43 cool and dark place
③ －24 ～－29 46 freezer
④ 0 44 ice machinery
Fig.  2.  SEM photographs of the original samples and the ﬁbers after exposure in Antarctic.
（a） Nylon 6, （b） Acryl, （c） Polyester, （d） Cotton, （e） Wool, （f） Silk
（A） cotton, （B） wool and （C） silk are the expanded photos of each ﬁbers exposed for 121d by the dotted square.
（a）
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共に C1s ピークは減少し，N1s ピーク，O1s ピーク
は増加している．一方，分子構造的に羊毛と同じ
く窒素を含有するアクリル繊維では，N1s ピーク
は増大し，C1s 及び O1s ピークの減少がみられ，
羊毛とは異なった変化がみられた．
そこで，これらの各ピーク面積値から求めた
O1s/C1s 及び N1s/C1s を算出した結果を Fig. 5 の（a）
及び（b）に示した．曝露日数の増加に伴って，綿
とポリエステル繊維の O1s/C1s は，大きな変化は




















した環境の各実験条件は Table 2 に示したとおり
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極地での曝露による繊維表面形態と物性（第二報）
－21－

































羊毛，絹について Fig. 7 及び 8 に示す．ナイロン
を冷蔵庫内（6℃）に放置した場合（A）では，55 日
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（中野，野田，横山，奥野）
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Fig.  5.  The O1s/C1s and N1s/C1s afforded by ESCA measurements of the ﬁbers exposed in the Antarctic.


















































Fig.  6.  SEM photographs of the original samples and （a） nylon 6, （b） acryl, （c） polyester, （d） cotton, （e） wool, （f） silk 
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Fig.  7.  SEM photographs of the original samples and the ﬁbers after experimental for 121d in （A） the cool and dark box and 
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Fig.  8.  SEM photographs of the original samples and the ﬁbers after experimental with ice machinery.





Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ












































1 ） Yasuda T. and Yamashina K., Bull. Mukogawa Women’s 
Univ., 18, S71-133 （1970）
2 ） Blais P., Carlsson D.J., and Willes D.M., J. Polym. Sci., 
Part A: Polym. Chem., 10, 1077-1092 （1972）
3 ） Fujiwara Y., Kobayashi S., and Yasuda T., SEN-I GAK-
KAISHI, 30, T434-438 （1974）
4 ） Fujiwara Y. and Kobayashi S., Koubunshi Ronbunshu, 
33, 711-716 （1976）
5 ） Yasuda T. and Okuno T., Bull. Mukogawa Women’s 
Univ., 29, 1-13 （1981）
6 ） Pabiot J. and Verdu J., Polym. Eng. Sci., 21, 32-38 
（1981）
7 ） Ikeda E., J. Photopolym. Sci. Technol., 8, 109-118 
（1995）





中野先生.indd   25 2012/02/20   12:12:54
